









Creative Commons : 表示 - 非営利 - 改変禁止
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ja
1840年の Morning Chronicle の四つの記事とオーヴァストーン
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Four articles in Morning Chronicle, 1840 and Overstone
TAKEUCHI  Hiroshi
Abstract
In autumn 1840, after the resignation of Overstone from the place of his evidence before the 1840 Commons' 
Committee on Banks of Issue, there have been four articles in Morning Chronicle, which were on the discussion 
in the committee and were considered as have been written by Overstone himself to complete his uncompleted 
discussion in the committee. It is not sure if even one of them was written by himself, but it was sure that they 
were all on his side and against Hume and Tooke and tried to secure his Currency Principle.




（Overstone，Lord, 1796-1883. 1849年 ま で は Samuel 
Jones Loyd であったが，以下においては基本的にオー
ヴァストーン（Overstone）と記す），ノーマン（Norman, 











Select Committee appointed to inquire into the 
＊　宮城教育大学社会科教育講座
effects produced on the Circulation of the Country 











～ 11月に Morning Chronicle 紙に四つの記事を寄稿し，
それらをもって同委員会証言を補足しようとしたと




日）の各号（Morning Chronicle, 1840a, b, c, d）に掲載













































































を除き，何れにも ‘Parliamentary Inquiry into Banks 
of Issue’ の表題が掲げられている．また，同号の分も，



































































Morning Chronicle 第22,093号第₂ ～ ₃面に掲載され




会議所（Manchester Chamber of Commerce）を代表
する J. B. スミス（John Benjamin Smith）とコブデン








⑴　ここで ‘2g’ および ‘3a’ というのは同紙の「第₂面の第₇番目のコラム」および「第₃面の第₁番目のコラム」の意味である．‘a, 
b, c...’ が「1, 2, 3...」の各数字を表わす．文献一覧を含む他の場所でも同じである．
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　　―― Morning Chronicle 第22,108号――
四つの記事の第二は1840年10月₃日土曜日刊の
Morning Chronicle 第22,108号 第₃面 に 掲 載 さ れ た















（Morning Chronicle, 1840b, 3e.）












（Herries）および J. A. スミス（John Abel Smith）の


















































































　　―― Morning Chronicle 第22,123号――
四つの記事の第三は1840年10月21日水曜日刊の
Morning Chronicle 第22,123号 第₃面 に 掲 載 さ れ た












































































　　―― Morning Chronicle 第22,140号――
四つの記事の第四は1840年11月10日火曜日刊の
Morning Chronicle 第22,140号 第₃面 に 掲 載 さ れ た
























1837年₂月₇日   3,831,000 18,809,000
 増減 ▲ 5,892,000 ▲   917,000
預金 有価証券保有高
1834年₂月₄日  13,635,000   25,900,000
1837年₂月₇日  10,478,000  28,860,000
 増減 ▲ 3,157,000 Δ 2,960,000
＊ 増減欄のΔは増加を，▲は減少を，それぞれ表わす．































に ‘Securities, Public and Private’ と ‘Discount’ の項が
付け加えられている点で上記と異なっている．その
ことの意味は，有価証券保有高の増加分2,507,000ポ



























増減 ▲ 7,100,000 ▲ 1,591,000
預金 有価証券保有高
1838年₈月21日  9,723,000  22,634,000
1839年₈月27日 6,488,000 25,141,000






1839年₈月27日 17,569,000  7,572,000
増減 ▲ 1,997,000 Δ 4,504,000
＊ 増減欄のΔは増加を，▲は減少を，それぞれ表わす．










表₃  1834 ～ 39年におけるイングランド銀行の地金保有高と割引額（単位ポンド）
1834/2/4 1835/2/3 1836/2/2 1837/2/7 1838/2/5 1839/2/5 1839/10/15
地金保有高 9,723,000  6,345,,000 7,610,000  3,831,000 10,032,000  7,364,000 2,466,000
割 引 額 1,902,000  2,499,000 ― 2,902,000 11,425,000 3,353,000 ―  3,178,000 8,311,000
＊ 矢印の は左側の時点から右側の時点にかけての増加を， は同じく減少を，それぞれ示す．増減の幅が小さい場合は－となっている．



























The Times 紙に寄せた一連の書簡の集成である Letters 
of Mercator on the Bank Charter Act of 1844 and the State 
of the Currency（Overstone, 1855）が，また1858年に，
これも委員会における証言である The Evidence given 
by Lord Overstone, before the Select Committee of the 
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